














The Practical Use of Elementary School English in Real Situations 
and the Related Issues: From the Story Book to the Real World
Fumiko Fukuhara
　The purposes of this study are to figure out the ways of using a story book to foster 
students’ understanding and feeling of familiarity with English. I also discuss the 
possibility of transforming the input into output by using the story book and the related 
issues about practical use in real situations. According to the Curriculum Guidelines in 
2017, the third-year students start foreign language activities to experience the joy of 
communication by listening and speaking actively in English. Since use of story books 
is encouraged, In the Autumn Forest in Hi, Friends! Story Books, a digital version, has 
been delivered to all schools in Japan. In addition, MEXT mentioned that effort should 
be made to increase the effectiveness of teaching by taking advantage of what pupils 
have learned in other subjects. The homeroom teacher and I gave four lessons to 34 
second-year students who have learned English twice a week since they were first-year 
students. The first two lessons were given using In the Autumn Forest and the last two 
lessons were related to the contents in life environmental studies, which means the real 
world. Through the lessons and the students’ reflections, I found that students could 
enjoy the games in English which they got from the story and could also apply them to 
real situations. Important issues are how we deal with unknown words and encourage 
them to express their own real thoughts and feelings in spite of their limited vocabulary.












































































































































































































































































　2017 年 9 月 12 日、10 月 10 日、11 月 7
日、12 月 12 日の 4 日、それぞれ昼食後の
5 時間目に 45 分間の授業を実施した。4 日
間とも 34 名全ての児童が出席した。
研究方法　



















　文科省が Hi, friends! Story Books とし
て各学校に配付した第３・４年生用デジタ
ル教材に入っている In the Autumn Forest
を教材として使用した。本教材の対象学年
は 3 年生であり、2018 年度から３年生を
対象とした外国語活動新教材 Let’s Try! 1




























は 25 人で、これまでに Oxford University 










でに教材として Lemons Are Not Red や
54
毎時間歌っている Hello Song を歌い、英
語に向かう雰囲気づくりを行った。同じく
毎時間している日・月・天気の確認を行っ
た後、本時に使う In the Autumn Forest
につながるよう、季節のスライドを電子黒






して慣れ親しんできた Brown Bear, Brown 
Bear, What Do You See? の動物絵カード
を使って、色と動物とを結び付けた表現
の復習をするとともに、本時の Target 
Language で あ る“I see something 〜 .”
を T1 と T2 の会話の中で知らせた。会話
のやり取りのモデルを示す中で、本時の「め














校は 1 年生から週 2 時間の英語をしてきて
おり、本授業を実施した 2 年生の 2 学期の









かを推測して “Are you a ...?”と言いなが
ら、動物を次々に見つけていく。見つかっ
た動物は、例えば “Oh, my ears. Yes, I 























































れており、“I see something red.”や“I 





































　C1: I see something brown. 
　C2: Are you a brown bear?











デジタル教材の絵本 In the Autumn Forest
の読み聞かせを行った。T1 と T2 でやり
取りをしながら、例えば次のように読み聞
かせをしていった。
　T2: I see something red. Are you a …?
　T1: Oh, my ears. Yes, I am. I’m a rabbit.
　T2: I see something black. Are you a…?








raccoon dog / cow / horse / cat / 
tiger （動物の名前）












　かくれんぼを始める前に、T1 と T2 で
以下のような会話モデルを示すことによ
り、ゲームのルールを伝えた。
　T2: I see something white. Are you a 
rabbit? 
（会話モデル）




  T1: I see something scary. Are you a 
tiger? 
（会話モデル）








時の Communication Point は第 1 時と同
様に Speak Cleary とした。相手に伝わる














プサートを用いて、“I see something 〜 .”
と“Are you a 〜？”の表現に注目しなが
ら絵本の内容を想起させた。
　第 2 時のめあては、「（“I see something
〜 .”を使って）どんなものが見えるか言っ






　I see something 〜 .
　　　white / black　（色）
　　　 big / small / long / short　（大きさ）
　　　 triangular / oval / round / square 
（形）
　　　 shiny / cute / scary　（状態や気持ち）
　Oh, my 〜 .
　　　 ears / eyes / head / nose / body 
/ legs / face / back / stomach / 
bottom / teeth / paw / mouth （体
の部分を表す表現）
　Are you a 〜 . Yes, I am. I’m a 〜 .
　　　 rabbit / monkey / bear / mouse 





























①“I see something 〜.”





































































































た。Communication Point として、Speak 




































something 〜 .”の表現が 2 年生の児童に
とっては難しいと考えた。文科省（2017）
の ガ イ ド ブ ッ ク に お い て も、“I see 
something 〜 .” “Are you a 〜？”“Yes, I 








述べている 14）。第 1 時では、これまで十
分に慣れ親しんできた brown bear や red 
bird 等の色と動物を結び付ける活動を、“I 





　表 2 及び図 2 からも、34 名のうち 28 名
の児童が“I see something 〜 .”を使って
友達と会話ができたと回答している。記述

































































































い場合、Native English Speaker に尋ねる




　C1: What’s もみじ in English?
　T3: What’s Momiji?

































に、Let’s Try!1・2 や Hi, friends! 1・2、


























h t t p : / / w w w . m e x t . g o . j p /
component /a _menu/educat ion /



























































平成 29 年 9 月 12 日火曜日（第 5 校時）    ２年 A 組 HRT (T1)：東山貴子 ALT（T2）：福原史子 
英語科学習指導案 
テーマ In the Autumn Forest  （1/4 時） 
目標 
○ 色・大きさ・形と動物や動物の体の部分とを結び付けた表現に慣れ親しむ。（知識・理解）




教師：前時に使用した動物絵カード (brown bear, red bird, black and white panda, etc…) 
絵本 In the Autumn Forest  デジタル教材 振り返り用紙 
子ども：筆記用具 
子どもの活動 指導者の支援 準備物 
＜導入＞（10 分） 
1 はじめのあいさつをし、 





































T2: Hello, everyone. I am ～. 
   Nice to see you again. 
    C: Nice to see you again. 
    T1: Hello, everyone. I’m ～.  
Nice to see you again. 
    C: Nice to see you again. 
・ 動作をつけて歌うことにより、楽しみながら英語の表現の理解を促す。 
・ HRT も一緒に楽しむことで、英語に向かう雰囲気をつくる。 
   Hello, hello, hello, how are you? 
    I’m good, I’m good, I’m good, thank you, and you? 
〇日、月や天気の確認をする。毎時間することにより定着を図る。 
T1: What day is it?       C: It’s Tuesday. 
    T1: What month is it?     C: It’s September. 
    T1: How’s the weather today?  C: It’s sunny. 





    T2: What season is it?    T1: Season?    
T2: Spring? Summer? Autumn? Winter? 
T2: What season is it? 
C: It’s summer / autumn. 
T2: Why? T1: Because….  C: Because 日本語でもよい。 
T1: What season do you like?   
T2: I like autumn. Because it’s nice and cool. I can eat many 
    delicious fruits. What season do you like?  T1: I like ～.






















































































表現 “I see something ～.”を知らせる。 
  T2: I see something brown. 
   T1: Something brown? 
   T2: Yes. I see something brown. 
   T1: Oh. It’s a brown bear. T2: Yes, it’s a brown bear. 
   T2: I see something yellow.  
   T1: Something yellow? Oh, it’s a yellow duck. 
    T2: Oh, no. It’s a yellow chick. 
    T1: Wow, it’s a yellow chick. 
・同様に T1 と T2 でやり取りを繰り返しながら、本時の target 













  T1: I see something brown. Are you a brown bear? 
  T2: Yes, I am. I’m a brown bear. 
・T2 が 1, 2, 3, ………10. Ready or not, here I come! と言って T1
を探す（ここで、かくれんぼの英語表現に気付かせる）。見つけたら
次の会話をする。 
  T2: I see something blue. Are you a blue horse? 





・本時の Communication Point として “Speak Clearly”を示す 
  T2: Everyone, please close your eyes and count10 in English.
    T1: Count 10. 1, 2, 3, ……10. （子どもと一緒に数える） 
    T2: OK. Open your eyes.  
  T2: Ms. East-mountain, I see something brown.（会話モデル）
  T1: Are you a brown bear? 
  S: Yes, I am. I’m a brown bear. 
    T1&T2: Oh, yes! (子どもの様子をみながら会話を数回繰り返
す) 
  T2: Let’s stand up and make pairs. Do you understand how to 
play the game? （必要に応じて表現の練習をする） 
T2: Let’s count 10. 1, 2, 3, ….10. 









































めあて: I see something～. をつかって見えるどうぶつを言ってみよう！ 
＜Communication Point＞ 
Speak Clearｌy ! 
＜本時の Target Language＞ 
I see something ～. 





































   something short/ long 
      something triangular / oval / round / square  






T2: That’s all for today.  
C: Thank you very much. 
T1/2: See you next time. 































平成 29 年 10 月 10 日火曜日（第 5 校時）    ２年 A 組 HRT (T1)：東山貴子 ALT（T2）：福原史子 
英語科学習指導案 




○ かくれんぼの場面で、見える色・大きさ・形・状態と動物を結び付けて “I see something ～. 




教師：絵本 In the Autumn Forest  デジタル教材 ペープサート 振り返り用紙 
子ども：筆記用具 
子どもの活動 指導者の支援 準備物 
＜導入＞（10分） 
1 はじめのあいさつをし、 






































T2: Hello, everyone. I am ～. Nice to see you again. 
    C: Nice to see you again. 
    T1: Hello, everyone. I’m ～.  Nice to see you again. 
    C: Nice to see you again. 
・ 動作をつけて歌うことにより、楽しみながら英語の表現の理解を促す。 
・ HRT も一緒に楽しむことで、英語に向かう雰囲気をつくる。 
   Hello, hello, hello, how are you? 
    I’m good, I’m good, I’m good, thank you, and you? 
〇日、月や天気の確認をする。毎時間することにより定着を図る。 
T1: What day is it?       C: It’s Tuesday. 
    T1: What month is it?     C: It’s October. 
    T1: How’s the weather today?  C: It’s sunny. 
〇タイトルの"In the Autumn Forest”に関連することから、今の季
節についての関心を引き出す。 
    T1: What season is it? Spring? Summer? Autumn? Winter? 
What season is it? 
C: It’s autumn. 
T1: What season do you like?   
T2: I like autumn. Because it’s nice and cool. I can eat many 
    fruits. What season do you like?   
T1: I like ～.  T2: Why?   T1: Because…….日本語でもよい。
    T1: What season do you like?  C: I like ～ because～. 
 
〇電子黒板を使って絵本を提示し、T1 と T2 でやりとりをしながら
絵本を読み聞かせる。 
・色・大きさ・形・状態等について “I see something～.”を使って表
現できることに気付かせる。 

























































































ることを通して、本時の target language である “I see something 
～.”と“Are you a～？” の表現に注目させる。同様に “Oh, my ～. 








 I see ～. 
   something white / black （色） 
something big/ small/ long/ short （大きさ） 
      something triangular / oval / round / square （形） 
      something shiny / cute / scary （状態や気持ち） 
 Oh, my ～. 
   ears/ eyes/ head/ nose/ body/ legs/ face/ back/ stomach/  
      bottom/ teeth/ paw/ mouth （体の部分を表す表現） 
 Are you a ～. Yes, I am. I’m a ～. 
      rabbit/ monkey/ bear/ mouse/ snake/ sparrow/ fox/ turtle/  
      raccoon dog/ cow/ horse/ cat/ tiger （動物の名前） 
 
〇かくれんぼの場面で本時の表現を使う活動をするよう促す。 




  T2: Everyone, please close your eyes and count10 in English.
    T1: Count 10. 1, 2, 3, ……10. （子どもと一緒に数える） 




  T2: I see something white. Are you a rabbit? （会話モデル） 
  S:  Oh, my ears. (Yes, I am.) I’m a rabbit. 
    （ここで T２がペープサートをもって隠れる役になる） 
    T1: I see something scary. Are you a tiger? （会話モデル） 
  S:  Oh, my mouth. (Yes, I am.) I’m a tiger. 




・本時の Communication Point として “Speak Clearly”を示す 
  T2: Do you understand how to play the game? （必要に応じて
表現の練習をする） 
    T2: Today’s communication point is “Speak Clearly.” 
T2: OK. Let’s count 10. 1, 2, 3, ….10. 













































めあて:（I see something～. をつかって）どんなものが見えるか言ってみよう。 
   （Oh, my ～. I’m a ～.をつかって）自分が何かを答えてみよう。 
＜Communication Point＞ 
Speak Clearｌy ! 
＜本時の Target Language＞ 
I see something ～. 
Are you a ～? 
Oh, my ～. 

























T2: That’s all for today.  
C: Thank you very much. 
T1/2: See you next time. 


























T: I see something cute. Are you a cat? 
S: Oh, my paw. Yes, I am. I’m a cat. 
 
T: I see something small. Are you a mouse? 
S: Oh, my nose. Yes, I am. I’m a mouse. 
 
T: I see something big. Are you a bear? 













平成 29 年 11 月 7 日火曜日（第 5 校時）    ２年 A 組 HRT (T1)：東山貴子 ALT（T2）：福原史子  
英語科学習指導案 






教師：In the Autumn Forest の絵カード デジタル教材 （和英辞典またはピクチャーブック）
白模造紙（1/2 サイズ）  白カード  テープ  振り返り用紙 
子ども：筆記用具 色鉛筆 マジック 
子どもの活動 指導者の支援 準備物 
＜導入＞（5分） 
1 はじめのあいさつをし、 






































T2: Hello, everyone. I am ～. Nice to see you again. 
    C: Nice to see you again. 
    T1: Hello, everyone. I’m ～.  Nice to see you again. 
    C: Nice to see you again. 
・ 動作をつけて歌うことにより、楽しみながら英語の表現の理解を促す。 
・ HRT も一緒に楽しむことで、英語に向かう雰囲気をつくる。 
〇日、月や天気の確認をする。毎時間することにより定着を図る。 
T1: What day is it?            C: It’s Tuesday. 
    T1: What month is it?       C: It’s November. 
    T1: How’s the weather today?  C: It’s sunny. 
    T1: What season is it?         C: It’s autumn. 
    T1: What season do you like?   C: I like ～ because～. 
 
〇絵カードを見せながら、色・大きさ・形・状態等の表現を思い出させる。
・T1 と T2 とでデモンストレーションすることにより、子どもたち
が前時の表現を思い出しやすくする。 
  T2: What do you see?    T1: I see something black. 
  T2: What’s this?       T1: It’s a monkey. 
  T2: (絵カードをめくって)Yes, it is. It’s a monkey. 
    Something black. （部分が見える面を前にして貼る） 
・上記の会話を複数回繰り返した後、子どもたちに問いかける 







  T1: What do you see?   T2: I see something ～ . 
  T1: What’s this ?     T2: It's ～. 
    T1: (絵カードをめくって)Yes, it is. It’s a ～. 






































































    T1: What’s this ?     T2: It's ～. Oh, I don’t know. 
    T1: 分からない時はどうする？（子どもに尋ねる） 
  C: ○○先生に聞く！ ○○さんに聞く！ 調べる！ 
  T1: いい考えですね。どのように聞きますか？ 
・聞いたり、調べたりしながら「秋見つけ英語クイズ」を作るよう







   something white / black （色） 
something big/ small/ long/ short （大きさ） 
      something triangular / oval / round / square （形） 
      something shiny / cute / scary （状態や気持ち） 
〇班であき見つけクイズを作ることを知らせる。 
・机を合わせてグループを作るよう促し、準備物を知らせる。 




















T2: That’s all for today.  
C: Thank you very much. 
T1/2: See you next time. 


















































平成 29 年 12 月 12 日火曜日（第 5 校時）    ２年 A 組 HRT (T1)：東山貴子 ALT（T2）：福原史子 
英語科学習指導案 




○ 友達と対話しながら情報交換をすることができる。（communication に向かう力） 
準備物 教師：見本用のクイズ 振り返り用紙 
子ども：筆記用具 
子どもの活動 指導者の支援 準備物 
＜導入＞（5分） 
1 はじめのあいさつをし、 







































T2: Hello, everyone. I am ～. Nice to see you again. 
    C: Nice to see you again. 
    T1: Hello, everyone. I’m ～.  Nice to see you again. 
    C: Nice to see you again. 
・ 動作をつけて歌うことにより、楽しみながら英語の表現の理解を促す。 
〇曜日、月や天気の確認をする。毎時間行うことにより定着を図る。 
T1: What day is it?            C: It’s Tuesday. 
    T1: What month is it?       C: It’s December. 
    T1: How’s the weather today?  C: It’s sunny. 






・T1 と T2、T3 でデモンストレーションすることにより、クイズに
使う表現を思い出すことができるようにする。 
  T1: Hello.  T2: Hello. 
    T1: What do you see? T2: I see something red. 
  T1: What’s this?     T2: It’s a red leaf. 
    T1: Close！(おしい）  T2: It’s a もみじ leaf. 
T1: Yes, it is. What’s もみじ in English? 
T3: It’s a Japanese maple leaf. 
T1: So, what’s this?   T2: It’s Japanese maple leaf. 
T1: Yes, it is. Excellent(ほめる). 
 銀杏＝gingko leaf  どんぐり＝acorn  まつぼっくり＝pine cone 
・上記のような会話を数回繰り返した後、クイズ大会の説明をする。
 １．各班で 2 チーム（A・B）に分かれる 
 ２．A チームは先にクイズを解き、その際 B チームはクイズマス
ターとなってクイズを出す役割をする。 
  ３．クイズの時は、なるべく英語で話す。 
 ４．英語での言い方が分からない時は、What’s ○○in English? 

























































＜まとめ＞ 5 分 
6.本時の振り返りをする。 
 ５．10 分後に役割を入れ替えて、後半戦をする。 
・子どもたちがルールを理解できたら、ゲームをする際に大切なこ
と及び Communication Point を確認する。 
〇班で作ったクイズの質問と答え方について、メンバ－全員が理解
できるようにする。 
・‟What do you see? ” ‟I see something ～. ” “ What’s this” “It’s 
～.” “Yes, it is.” “What’s 〇〇 in English? ” 等のクイズに使うやり
取りの練習を、班の中で A チームと B チームに分かれてできるよう
にする。   
〇あき見つけクイズをするように促す。 
・まず A チームが動きまわって各班のクイズを楽しむことができる












T2: That’s all for today.  
C: Thank you very much. 
T1/2: See you next time. 































 Big Gesture 
Speak Clearly
